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おける王中忱、インドにおける Unita Sachidanand 等も参考となろう。
　　王中忱「日本語と異なる言語で啄木を読むこと」、望月善次編『国語科教育学はどうあ
　　るべきか』（明治図書、2010）pp. 213–216．
　　Unita Sachidanand・望月善次編、Tanka mein bharatiya rng: Ishikawa Takuboku (Ishikawa 　
　　Takuboku no Tanka: Indo no iro 石川啄木の短歌：インドの色）（Indo-Japan Association for 
　　Literature & Culture, 2009）。
　　Unita Sachidanand・望月善次編、GANGA BAHTI HAI（ガンガは流れる）（Anamika 　　
　　Pubulishers & Distributors, 2007, 2008）。
　3-3　日本以外の国で石川啄木、宮澤賢治を読む意味
啄木について言えば、井上ひさしが言うように「啄木の歌が日本人の心の索引となって
いる」〔『国際啄木学会東京支部会報』第 9 号（2001.6）pp. 3–12〕からである。なお、筆者
としても「＜日本人の心の索引＞として啄木短歌」のテーマのもとに“A Day with Japanese 
Poetic Aethetics: Indian Experiments in Tanka and Haiku” (2006.11.3) における基調講演等におい











Facing the mountain of my native village, I stand,
and I say no say






I toil on and on,
work on and on earnest,yet my livehood can never be easier






I breathe in and out, 
then I hear a rustling sound deep within my beas
Ah,that sound far lonelier than the tree-withering wind!
　近年の研究は、啄木の死因が「肺結核」であったかについては、疑問が投げ掛けられても
いる。






Only for pleasure I had my Ma on my back,
but I could not walk any more than three steps forward.






Oh, this is very day when every friend seems to be much greater than I……
I buy some fl owers, come home,






With a child on her back, 
my wife stood in the station where snowfl akes came in, 





After I saw off a squad of soldiers, I felt 
sorrowful a deal, 
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As I took off my gloves, my fi nger of a sudden
did come to a stop, 





On a certain day 
I changed the paper of screens in my rooms anew,






On the white-sand beach of a small and rocky isle in the eastern sea, 
Soaked in tears, I continue































　契機は、2002 年度に、賢治を研究していたジャワハルラル・ネルー大学（Jawaharlal Nehru 






学時代の同級生であったデリー大学（University of Delhi）のウニタ・サチダナンド博士（Dr. 
Unita Sachidanand）との縁が生まれ、ウニタ博士が啄木の第一詩集『あこがれ』に関心があ
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